















































































































































1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 1
3 1 1




8 1 1 1
9 1
10 ? 1 1
11 1































































































af弱mative：憲1「3 ∴　　　　・　　　茎　．島　　　　1 0 0　　　　　0　　　　0 0 0 013thnegatjve0 0　　　　0　　　　　0 馨灘ン 。影罫　　鵬・・毒、．、乳釜灘、 ◆
? 露島講
af怖mative鋤雛，鷺講 ・　　　0　　　　　0・ 0 0　　　　　0　　　　0 0 0 014th
nega廿ve 0 0　　猶≦・「峯影灘夢・窟「’ ?ﾋ鞭硫削「数?ﾘ霧㌘警蓬！鞭繊難霧詳∴ 「　r ど‘ @霧　鵜　　　　ウ舟 ?? γ．‘ｯ鞭難蜘㌘
af価matlve鍵‘「・‘三， 耀謬『靴：　　　嚢　冤週　　　　0 0 0　　　　　0　　　　0 0 0 015thnegative纂．遭 《．FE’e1．、　　　　墨．．・・、読　　　　7 毎・ 警ぎ薫1まi　1　　．・驚1　． 葬て蓬1 ? 、蕨，
a伍ml　ative蕪鱒 説舞認‘、　　　0　　　　　　0 o　l 礁灘1　0　　　0
｝
1鮎 ， 016th
nega廿ve 0 毒謝．灘姦；〆／難麟霧勉建 湧．ゴ；離鑓。考、．説 髪　・～；∵．魯・1蕪量　魏 ル｝ 馨髪撫’舞； 1 婦灘獅≒・季．、




18thaf怖mative灘・，灘 憎饗可　　　ガ筆難　　　0 0 妻二糠審，　3　　0 餐‘
? 0

































































































































































???? ???　　　　■°，　　　　　　　　　　　　一ﾉ篭　螺一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　／　∠　　　　　　　 　 　一　　　　ア『　　’
ﾕ”@　　回　　　’
慧　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　“　　　　　　　．．
@　　　　　　　　　　一　一@　　　　　　　．　　 　． 夢　 　 ρ　　　　　 　　護．溺 召
　　　　　一　　　　　　　圭”@勇二’一　 　　一　　・　　 　　 　　　　、…卍．「
ﾚ　　　　　　　‘／
@　国
κ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　ゴ
@　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　r／　　　　　　　「@．　　　　　　’一　　　　　一　　．　　　　　　　一　　　　　　　　　二　〆@　 　　’　　　　　　　　　一　　　　イ】’　　一　　　　　’@　　　　　　　　＿！蓮一燐　　　　7／@　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　薪　　〆づ　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　／
@　　　　　　　　　　1霧・／F　　．『亟
@　　　　　国　　　［翼
＿種計
Figure　4：AGraph　of　lnter－Group　Quotation　Network
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Advantages　and　Iimitations
　　　　　　　The　contribution　of　IQNA　is　that　it　gives　us　quantifiable　indices　for　the　quality　of　a
discussion　by㎝ploying　comput飢ional　power．　This　enables　researchers　to　compare
di什erent　discussions　and　examine　the　factors，　which　may　affect　the　quality　of　a　discussion，　in
amore　empirical　and　explicit　manner　than　qualitative　discourse　analysis．
　　　　　　　AIimitation　of　the　index　proposed　is　its　applicability　to　other　genres　of　discourse．
The　discourse　analyzed　her6　are　often　open－ended　creative　discussions．　It　may　be　dif価cult　to
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apply　the　same　index　to　other　types　of　discussions　such　as　those　on　mathematical
problem－solving　in　which　the　repertoire　of　words　used　in　the　classroom　is　fairly　restricted．
Therefore，　it　is　necessary　to　examine　to　what　extent　the　index　can　apply．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lmplications　for　the　future
　　Currently，　IQNA　is　only　used　by　researchers　for　measurement．　However，　the　analytical
technique　should　be　opened　to　teachers　and　learners　who　would　Iike　to　better　their　thinking
skills．
　　　The　most　promiSing　applications　of　IQNA　are　in　the　two　programs：（i）an　on－site　support
system　for　teachers　and　students　to　facilitate　classroom　discussion　in　school，　and（ii）an
on－line　self－training　system　for　the　thinking　ability．　These　applications　will　help　foster　the
communication　and　thinking　skills　necessary　in　socially　interactive　situations．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Note
　　　This　research　was　supported　by　the　Japanese　Ministry　of　Education，　Culture，　Sports，
Science　and　Technology　Grant－in－aid　for　Scientific　Research　to　the　author（Project　No二
19730412）．
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